












Regeneration of Rural Areas and Renewable Energy




 The decline of rural areas has much to do with the estranged relationship between the 
city and the country due to modernization. After World War II, our country patched up the economy 
by redistributing wealth with public works and tax grants to local governments and by movement to 
part time farming with other work by subordinance of rural areas by large-scale city businesses. “Well-
balanced national development” was achieved. However, in the 2000s rural areas were impoverished by 
the nation’s severe reduction of redistribution and the movement of employers overseas by globalization, is 
threatening not just collapse of the community but management of local resources. In considering a future 
sustainable society, local/rural areas, which have been able to sustainably produce over a long time in a 
particular region, will actually be more important. Extinguishing the country just from the perspective of 
short term rational economics is not a wise plan. The use of renewable energy could hold the potential for 
new redistribution and alternative rural businesses, but systems including FIT are not suitable for these 
purposes, and are more geared toward exporting profits to cities than contributing to rural promotion. To 
improve this situation, supporting autonomous efforts from the rural side while strengthening economic 
redistribution and changing systems is indispensible for developing sustainable communities. 



























































































































































































































































































































の 1998 年の 14.9 兆円から 2007 年には 7.4 兆円
へと半減しており、この間の「周辺」の衰退は激
しさを増すこととなった。これに加えて、寺西は
2003 ～ 2006 までの小泉政権による「三位一体
の改革」により、これまで農山村の維持・保全に
役立ってきた各種施策の切り捨てとともに、国庫
支出金・地方交付税交付金を合わせて 9 兆 8000
億円もの大幅な削減が行われていることを指摘し






































































































































































































































































































































































































































































実際に FIT 認定・計画中・相談中の発電所の 7
割以上が出力 5000kw 以上となっている（バイオ
マス産業ネットワーク，2015）。一般に 5000KW
級の発電所 1 カ所あたり年間 6 万生トンの燃料が
必要とされ、材積にして 10 万 m3 の木材が必要
となる。しかも燃料としての木材は重く、大きい
ことから遠くからの搬入にコストがかかる。必然












































































































額を見ると、石油 ･ 石炭製品は－1,410 億円、電
力・ガス・熱供給では－410 億円とエネルギー分
野でのマイナスが大きい 4）。さらに「エネルギー
白書（2015 年）」によれば 2013 年の家庭部門の
エネルギー利用内訳は動力 ･ 照明他 37.8％、給
湯 27.8％、暖房 23.1％、厨房 8.7％、冷房 2.6％
で、大半が熱利用であるとされる。以上のことを




































実施主体「吉里吉里国」は 2012 年 NPO 法人格
を取得するなど活発に活動している。
　この他、西和賀町では 2017 年までに町内薪利
用世帯を 50％ 1100 世帯以上にする目標を掲げ、
具体的には薪供給を同町森林組合が担い、薪を
ラック単位で注文に応じて販売を行うシステムを
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